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A CLINICAL STUDY ON RENAL CELL CARCINOMA
IE｛idetoshi FuKATsu， Yoshimasa HAyAsE and Akio SEGAwA
       丹・m読θエ）ePartment of Ur・1・gク， Aichiルfedical Univer吻
               rDirect・7’P彫んSegaωa， M，1）．ノ
    A statisti・survey was made・n tωent］ cases ・f renal cell car・in・mα雑蜘σθ4亭彦DePartment ・f砺1・gy of
Aichi Medical University Hlospital and Tosei Municipal HosPital during the Periodfronz Janua，：y 1973 to Nov－
ember 1979．
    1． Renal cell carcinoma was found in O．180／． of all the new patients who visited the urologic
clinics during the peri6d above．
    2． The fifth decade was most frequently involved． The average age was 59．6． lnvolved side
showed no difference． The male to female ratio was 3：1．
    3． As to triad of renal carcinoma， gross hematuria was seen in 800／o， mass in the renal reSion
200／． and pain in the same region 250／o’ ． As to extraurinary symptoms， fever i－ras noted in l OO／o， general
malaise 250／，， weight loss 150／．， loss of appetite 100／．， headache 100／．， and symptoms due to metastasis
150／，．
    4． Patholegically， 450／． weighed more than 500 grams， 4eO／． showed renal vein invasion， 650／，
showed low ＄tage and 350／， high stage． As to cell types， 45e／， was clear cell and 550／， mixed cell type．
    5． Laboratory examinations revealed pyrexia in 500／，， accelerated ESR in 650／．， anemia in 100／，，
showed low stage and 350／， high stage． As to cell types， 450／， was clear cell and 550／， mixed cell type．
    5，Laboratory cxa皿inations revealed p．yrexia in 50％， accelcrated ESR in 65％， anemia in
lOO／6， erythrocytosis 100／， ， leukopenia 50／o ， positive serum CRP in 85 O／， ， high serum alkaline phosphatase
in 250／，， high serum LDH 400／． and high alpha－2－globulin in 550f6．
    6． NephrectomY was done in all cases． Then， chemotherapy， radiation therapy andfor hor－
                                                             was as follows：mOne treatment was combined in most of them．
    No adjgvant treatment
    Plus chemotherapy
    Plus hormone treatment
    Plus chemotherapy and hormone
    Plus chemotherapy and radiation
    Plus chemotherapy， hormone and radiatipn
    7． A survival study showed 450／， o
Poor prognosis must be considere
high stage， mixed cell type， accelerated ESR，
The combination
      loo／．
       50／0
       50／0
      650／．
       50／o
      loo／，
     f death which occurred all within one year postoperatively．
d in cases of heavy tumor more than 500 grams， renal vein invasion，
           positive CRP and elevated．alpha－2’一globulin．
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Table l．年度別頻度 Table 3．年齢別頻度
年度  患者数  新患外来数 対外来患者比％ 年齢別
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 4 （2 0）
 5 （2 5）
 2 （1 0）
 5 （2 5）
 3 （1 5）
 2 （1 0）
 2 （1 0）
 1 （ 5）
 1 （ 5）









  Stage I
  Stage g
度  Stage皿  Stage rv
  clear cell type
型
  mixed celi type
         9 （45）
         11 （55）
         8 （40）
         12 （60）
         10 （50）
         3 （15）
         1（ 5）
         6 （30）
        9 （45）
granular cell type O （ O）





































Stage I 10例（50％）， Stage■3例（15％）， Stage







より clear cell type， granular cell typc， mixed celI
typeに分け，わずか数％ほかの種類の細胞が混在して
いるような場合はおもたる細胞群に分類した．その結


















530 泌尿紀要26巻 5号 1980年
Table 6・臨床検査二成 Table 7・治療法（すべて腎摘出施行）
































 7 （3 5）
 2 （1 0）
16 （8 0）
 2 （1 0）
 o （ o）
19 （9 5）
 1 （ 5）
17 （8 5）
 3 （1 5）
 5 （2 5）
15 （7 5）
 8 （4 0）
12 （6 0）
11 （5 5）















































end results of cancer therapyで採用された計算法に
準じて算出してみると，ユ年実測生存率は52．7％であ
った．


















 浸潤度についてみると，生存群ではStage I lO例




stage（1，ll）では77％， high stage（皿， IV）．V＊ 14
深津・ほか：腎細胞癌 531
Table 8・症 例（生存群）
症年性 重腎へ義甲細      量 静   潤律
例齢別 （g）脈の潤度型
発  赤  C











7 64 男 220
8 48男 380
9 59 男 280




















24    10．2  6年10ヵ月
37     ．9．8．  6年10カ月
2  ＋  12．9  2年11カ月
12     9．8  2年11カ月
35    ．13．O  l年10カ月
28     ユ3．2   1年8カ．月
12    7．6  1年8カ月
46    14．2  1年3ヵ月
55   10．6  1年1ヵ月
46     8，8  1年
23     9．1  7カ月
C： clear cell type， M： m ixed cell type
Table 9．症例死亡群
目明性重腎へ浸出細発      量 静   潤 胞
例 齢 別 ｛g） 脈の潤度型熟


































57 ＋  15．9
62 ＋  ユ3．4
50 ＋ 12，7
68 ＋  ユ2． 6
19 ＋ 15．2
ユ30   ＋    15，9
33 ＋ 11．5











C： clear cell type， M： mixed cell type
％であり，high stageのものは予後不良であった．
 d）細胞型
 細胞型では生存群においてはclear cell typeが8
例（72．7％），mixed cell type 3例（27・2％），であっ
たが，死亡群ではclear cell typeは1例（11％）のみ
で他の8例（89％）はmixed cell typeであった，ま
た1年実測生存率はclear cell typeは87．5％， mixed




















































































































































































































度はlow stage 65％， high stage 35％，細胞型では
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